













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Strauss（1967）の“The Discovery of Grounded







１．Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S.: The discipline and practice
of qualitative research. In Denzin & Lincoln (eds):
Handbook of Qualitative Research, pp.1-28, Sage Publ.,
Thousand Oaks, 2000
２．Frank, G.: Life histories in occupational therapy clinical
practice. Am. J. Occup. Ther. 50:251-264, 1996
３．B.G.グレイザー＆A.L.ストラウス（後藤　他訳）：データ
対話型理論の発見．調査からいかに理論をうみだすか．新
曜社，東京，1996 （原書はGlaser B. & Strauss, A.L.: The
Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative
Research，Aldine  Publ. Co., 1967）
４．Holm, M.B.: The 2000 Eleanor Clarke Slagle Lecture. Our
mandate for the new millennium: Evidence-based practice.
Amer. J. Occup. Ther. 54:575-585, 2000
５．Holloway, I. A. & Wheeler, S.: Qualitative Research for






７．Kamakura, N., Matsuo, M., Ishii, H., et al.: Patterns of  static









11．Lofland, J. & Lofland, L.H.: Analyzing Social Settings. A
Guide to Qualitative Observation and Analysis. 3rd ed., pp.6-






13．Miller, W.L. & Crabtree, B. F.: Clinical research. In Denzin
& Lincoln (eds): Handbook of Qualitative Research, pp.607-
631, Sage Publ., Co. Thousand Oaks, 2000
14．南　裕子：監訳者あとがき．Strauss, A.L., et al.（南裕子監
訳）：慢性疾患を生きる－ケアとクオリティ・ライフの接
点．pp．287-292，医学書院，東京，1987
15．南　裕子：監訳者序．Strauss, A.L. & Corbin J.（南裕子監
訳）：質的研究の基礎－グラウンデッド・セオリ－の技法
と手順．PP．iii － v，医学書院，東京，1999
16．Pope, C. & Mays, N.: Qualitative Research in Health Care.







18．Strauss, A.L. & Corbin, J.（南裕子監訳）：質的研究の基
礎－グラウンデッド・セオリ－の技法と手順．pp．11-12，
医学書院，東京，1999
19．Wiles, R.: Patients' perception of their heart attack and
recovery: The influence of epidemiological "evidence" and
personal experience. Soc. Sci. Med. 46:1477-86, 1998
20．鷲田清一：「聴くことの力」－臨床哲学試論．ＴＢＳブリ
タニカ，東京.  1999
21．山崎せつ子，鎌倉矩子：自閉症児Ａの母親が障害児の母親
であることに肯定的な意味を見出すまでの心の軌跡，作業
療法，19(5)，434-444，2000
